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ر�ضوان ال�شغري

كلية �إدارة الأعمال  -جامعة الجان

التغيُّر والتكيف البيئي و� ُأثر ُه على فاعلية القرارات اال�ستراتيجية
درا�سة ميدانية في جامعة الجنان
DOI: 10.33986/0522-000-010-005

الملخ�ص:
هدفت هذه الدرا�سة �إلى التعرف على مدى ت�أثير التكيف والتغير البيئي على فاعلية القرارات
الإ�ستراتيجي ��ة في جامع ��ة الجنان في لبنان ،ولتحقي ��ق �أهداف الدرا�سة ق ��ام الباحث بتخ�صي�ص
مبحث عملي يناق�ش فيه فر�ضيات الدرا�سة ،ف�ض ًال عن تخ�صي�ص جانب نظري يتحدث فيه عن كل
من التغ ُّير والتك ُّيف في البيئة وفاعلية القرارات اال�ستراتيجية.
ا�ستخ ��دم الباحث المنه ��ج الو�صفي التحليلي على عين ��ة م�ؤلفة م ��ن (� )15إداري ًا في جامعة
الجنان كانت ت�صنيفاتهم الوظيفية على النحو الآتي (موظف �إداري ،مدر�س ،رئي�س ق�سم ،م�ساعد
عميد ،عميد كلية) ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى جملة من النتائج كان من �أبرزها:
بلغ ��ت العالق ��ة االرتباطية بي ��ن التغير والتكي ��ف في بيئة جامع ��ة الجنان الداخلي ��ة وفاعلية
الق ��رارات الإ�ستراتيجي ��ة ( ،)0.69مما يدل على �أنّ التغير والتكيف ف ��ي البيئة الداخلية للجامعة
ي�ساهم بن�سبة ( )%38من فاعلية القرارات المتخذة في الجامعة.
بلغ ��ت العالق ��ة االرتباطي ��ة بين التغي ��ر والتكيف ف ��ي بيئة جامع ��ة الجنان المحلي ��ة وفاعلية
الق ��رارات الإ�ستراتيجي ��ة ( ،)0.58مما يدل عل ��ى �أنّ التغير والتكيف في البيئ ��ة المحلية للجامعة
ي�ساهم بن�سبة ( )%34من فاعلية القرارات المتخذة في الجامعة.
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ABSTRACT
This study aimed to identify the extent of the impact of adjustment and
environmental change on the effectiveness of the strategic decisions in Jinan
University in Lebanon. To achieve the objectives of the study, both practical
and the practival approaches were used with the latter focusing on change and
adaptation to the environment and the effectiveness of strategic decisions.
The researcher used the descriptive and analytical approach on a sample
of (15) employees at Jinan University with ranks like (administrative officer,
teacher, head of department, assistant dean, dean of the College).
It was found that the correlation coeffcient between change and adaptation
at the internal level of the University and the effectiveness of strategic decision
was (0.69), suggesting that change and adaption contributes to 38% of the
effectiveness of the decisions taken at the university.
However the correlation coefhicient between change and adaptation in
the University at the local level and the effectiveness of strategic decisions
was (0.58), suggesting that change and adaption to the local environment
contributes to the university by (34%) to the effectiveness of the decisions
taken.

 الإطار المنهجي للدرا�سة:المبحث الأول
:تمهيد
 حيث،تعاني منظماتُ الأعمال ِوخا�صة الجامعات في الوقت الحالي بدرجة عالية من التغير
 لأنها تعي�ش في،تت�أث ��ر ب�شكل كبي ��ر بالمتغيرات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سي ��ة والتكنولوجية
 فالجامعة بحاجة ما�سة �إل ��ى تغيير �آليات. بيئ ��ة م�ضطربة التي ت�سببه ��ا التحديات الإ�ستراتيجي ��ة
معلومات متطورة ال ِّتخاذ قرارات منا�سب ��ة من �أجل التك ُّيف مع عملية
 وبحاج ��ة �إلى تقني ِة،التفكي ��ر
ٍ
�رارات �إ�ستراتيجية ف ّعالة من �ش�أنها
ٍ �  كما يجب على متخذي القرار في الجامعات ا ِّتخاذ ق،التغيي ��ر
.التعامل مع البيئة المتغيرة ومواجهة المناف�سة
لذل ��ك ج ��اءت ه ��ذه الدرا�س ��ة لمعالجة أ�ث ��ر التغي ��ر والتكيف البيئ ��ي على فاعلي ��ة القرارات
.الإ�ستراتيجية في جامعة الجنان
: م�شكلة الدرا�سة:�أو ًال

انطالق� � ًا من الأزم ��ات العالمية التي حدثت في المنطقة في الوقت الراهن والتي �سببت عدم
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معرفة العوائد المتوقعة وعدم �إيجاد �أ�سواق عمل جديدة ،كما �أنّ التغيرات البيئية التي تحد ب�شكل
كبير من قدرة الم�ؤ�س�سات على الح�صول على المعلومات الالزمة و�إنجاز مهامها ب�شكل دقيق.
مما يحتم على متخذي القرار في الجامعة درا�سة القرارات في ظل بيئة متغيرة معقدة.
لذل ��ك ت�سعى ه ��ذه الدرا�س ��ة لمعرفة ت�أثي ��ر التغي ��ر والتكيف البيئ ��ي على فاعلي ��ة القرارات
الإ�ستراتيجية في جامعة الجنان.
ثاني ًا� :أهداف الدرا�سة:

انطالق� � ًا من الفج ��وة البحثية في الدرا�س ��ات المرتبطة بمو�ضوع التكي ��ف والتغير البيئي في
التعليم الجامعي وخا�صة درا�سة �أثر المتغيرين على فاعلية القرارات اال�ستراتيجية ،جاءت �أهداف
ه ��ذه الدرا�سة لترتكز عل ��ى ت�أثير التغير والتكيف البيئ ��ي على فاعلية الق ��رارات الإ�ستراتيجية في
جامعة الجنان.
ثالث ًا� :أهمية الدرا�سة:

�إنّ النق�ص الملحوظ في درا�سة �أثر التغير والتكيف البيئي على فاعلية القرارات اال�ستراتيجية،
�أوج ��د لدى الباحث دافع ًا للتعر�ض بالدرا�س ��ة الميدانية �إلى عنا�صر البيئة وبيان �أثرها على فاعلية
القرارات الإ�ستراتيجية.
رابع ًا :فر�ضيات الدرا�سة:

الفر�ضية الرئي�سية الأولى:
ال يوجد ت�أثير ذو داللة �إح�صائية بين التغير والتكيف في بيئة الجامعة (الداخلية والمحلية)
وفاعلية القرارات الإ�ستراتيجية.
ويتفرع من هذه الفر�ضية الفر�ضيات الآتية:
ال يوج ��د ت�أثير ذو داللة �إح�صائية بين التغي ��ر والتكيف في بيئة الجامعة (الداخلية) وفاعلية
القرارات الإ�ستراتيجية.
ال يوج ��د ت�أثي ��ر ذو داللة �إح�صائية بين التغير والتكيف في بيئ ��ة الجامعة (المحلية) وفاعلية
القرارات الإ�ستراتيجية.
الفر�ضية الرئي�سية الثانية:
ال توج ��د هن ��اك فروق في �إجاب ��ة المبحوثين حول ت�أثي ��ر التغير والتكيف البيئ ��ي على فاعلية
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القرارات الإ�ستراتيجية تعزى للمتغيرات الديموغرافية.
ويتفرع من هذه الفر�ضية الفر�ضيات الفرعية الآتية:
ال توج ��د هن ��اك فروق في �إجاب ��ة المبحوثين حول ت�أثي ��ر التغير والتكيف البيئ ��ي على فاعلية
القرارات الإ�ستراتيجية ُتعزى لمتغير الجن�س.
ال توج ��د هن ��اك فروق في �إجاب ��ة المبحوثين حول ت�أثي ��ر التغير والتكيف البيئ ��ي على فاعلية
القرارات الإ�ستراتيجية ُتعزى لمتغير العمر.
ال توج ��د هن ��اك فروق في �إجاب ��ة المبحوثين حول ت�أثي ��ر التغير والتكيف البيئ ��ي على فاعلية
القرارات الإ�ستراتيجية ُتعزى لمتغير �سنوات الخدمة.
ال توج ��د هن ��اك فروق في �إجاب ��ة المبحوثين حول ت�أثي ��ر التغير والتكيف البيئ ��ي على فاعلية
القرارات الإ�ستراتيجية ُتعزى لمتغير الم�ؤهل العلمي.
ال توج ��د هن ��اك فروق في �إجاب ��ة المبحوثين حول ت�أثي ��ر التغير والتكيف البيئ ��ي على فاعلية
القرارات الإ�ستراتيجية ُتعزى لمتغير �سنوات الخدمة.
خام�س ًا :حدود الدرا�سة:

تتح� � ّدد الدرا�سة في جامعة الجنان ،باعتبارها �إحدى الجامعات اللبنانية العريقة التي يمكن
�أن تكون نموذج ًا للجامعات اللبنانية ،حيث �إنّ نتائج الدرا�سة يمكن �أنْ تعمم على باقي الجامعات.
وع ِّين ُتها:
�ساد�س ًا :مجتمع الدرا�سة َ

ُاعتبرت جامع ُة الجنان ككل أ� ّنها مجتمع الدرا�سة ،وتم اختيار عمداء الكليات ونوابهم ور�ؤ�ساء
الأق�سام والمدر�سين والموظفين كعينة للدرا�سة الإح�صائية وذلك ب�سبب الخبرة الإدارية والخدمة
دت
الجامعي ��ة الطويلة ف�ض ًال ع ��ن الم�ؤهل العلمي الذي ي�ؤهلها التخاذ ق ��رارات ا�ستراتيجية .وتح َّد ْ
عينة الدرا�سة ب (� )15أكاديمي ًا تم توزيع �أداة الدرا�سة عليهم.
�سابع ًا :الدرا�سات ال�سابقة:

التوج ��ه الإ�ستراتيجي بالأداء
درا�س ��ة (�أبو طه �« ،)2012أثر اال�ضط ��راب البيئي على عالقة ُّ
الت�سويقي» ،درا�سة تطبيقية على �شركات الإ�سكان في العا�صمة الأردنية.
هدفت هذه الدرا�سة �إلى بيان �أثر اال�ضطراب البيئي على عالقة التوجه الإ�ستراتيجي بالأداء
الت�سويق ��ي ف ��ي �شركات الإ�سكان في العا�صمة الأردنية ،وقد تكون ��ت عينة الدرا�سة من ( )202من
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المديري ��ن يعمل ��ون في �ش ��ركات الإ�سكان وقد تو�صلت الدرا�س ��ة لعدة نتائج من �أبرزه ��ا :وجو ُد أ� َث ٍر
يوجد �أث ٌر لمتغي ��رات اال�ضطراب البيئي
موج ��ب للتوج ��ه الإ�ستراتيجي عل ��ى الأداء الت�سويقي� ،إذ ال َ
كعامل معدِّ ٍل في �أثر التوجه الإ�ستراتيجي على الأداء الت�سويقي.
ٍ
درا�س ��ة (الزعب ��ي �« ،)2009أثر ع ��دم الت�أكد البيئي عل ��ى فاعلية تخطيط نظ ��م المعلومات
الإ�ستراتيجية في الجامعات الأردنية».
هدف ��ت هذه الدرا�س ��ة �إلى بيان �أثر عدم الت�أكد البيئي عل ��ى فاعلية تخطيط نظم المعلومات
الإ�ستراتيجي ��ة ف ��ي الجامع ��ات الأردنية ،وق ��د تكونت عين ��ة الدرا�سة من ( )161م ��ن العاملين في
الجامع ��ات مم ��ن هم من ر�ؤ�س ��اء الجامعات ونوابهم وعم ��داء الكليات ومديري مراك ��ز تكنولوجيا
المعلوم ��ات ،وا�ستخ ��دم الباحث المنهج الو�صفي التحليلي وقد تو�صل إ�ل ��ى عدة نتائج ،منها :وجود
�أث ��ر ذو داللة معنوية لعدم الت�أكد البيئي ب�أبع ��اده (الحركية ،عدم التجان�س ،العدائية) على فاعلية
تخطيط نظم المعلومات الإ�ستراتيجية في �ضوء تخطيط نظم المعلومات الإ�ستراتيجية.
(درا�سة:)Reid, etal 2003 :
هدفت هذه الدرا�سة �إلى تو�ضيح د ْور وقيمة المعلومات في عملية اتخاذ القرارات في القطاع
الم�صرف ��ي البريطان ��ي� ،إ�ضافة �إلى �أث ��ر وجود مكتبة معلوماتي ��ة �إلكترونية في البن ��ك على عملية
ا ِّتخ ��اذ الق ��رارات فتم توزي ��ع ا�ستبانات على مجموعتي ��ن من البنوك (بنوك ال يتوف ��ر لديها مكتبة
معلوماتية الكترونية وبنوك مزودة بمكتبة معلوماتية الكترونية) وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى مجموعة
من النتائج �أهمها:
 �أنّ ما ن�سبته  % ٧٩من المديرين ي�ؤكدون �أن المكتبة المعلوماتية توفر لهم الكثير من الوقتعند طلب الح�صول على المعلومات الالزمة ال ِّتخاذ القرارات.
 �أنّ ا�ستخ ��دام المكتبة الموجودة في البنك م�ص ��در ًا للمعلومات من �أجل اتخاذ القرارات ،يعطي هذه المعلومات قيم ًة كبيرة ويعزز من ثقة متخذي القرارات.
المبحث الثاني :الإطار النظري للدرا�سة
يتط ��رق ه ��ذا المبحث �إلى نظرة �سريعة على ٍّ
كل من التغي ��ر والتكيف البيئي  ،ودرا�سة فاعلية
القرارات الإ�ستراتيجية وذلك من خالل مطلبين يتم مناق�شتهما وفق الآتي:
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المطلب الأول :التغير والتكيف البيئي.
يتم لحظ مفهوم التغير والتكيف في البيئة ،بالإ�ضافة �إلى �أهمية و�أنواع البيئات المتغيرة ،كما
يتم التطرق �إلى �أ�ساليب ت�صنيف البيئات المتغيرة وذلك كما يلي:
�أوال :مفهوم التغير والتكيف البيئي:
مفهوم البيئة:

خ�ض ��ع مفه ��وم البيئة �إلى تط ��ورات كثيرة �س ��واء على �صعي ��د مكوناته �أو �أبع ��اده من جانب ،
وكذل ��ك تع ُّقد هذه الأبعاد والمكونات وزيادة تفاعله ��ا وظهور مكونات أُ�خرى �أفرزتها طبيعة التطور
التكنولوجي وال�سيا�سي والمعلوماتي والمعرفي  ،من جانب �آخر.
لق ��د كانت التعاريف الأولى للبيئ ��ة ت�شير �إلى �أنها جميع ما يحيط بالمنظمة فيقع خارجها وال
يكون جزء ًا منها(((.
حيث تتميز جمي ��ع المنظمات على اختالف �أنواعها وتعدد �أهدافها  ،ب�أنها منظمات مفتوحة
تتفاعل مع البيئة المحيطة بها خا�صة ذلك النوع من البيئة� ،أو تلك المتغيرات البيئية ذات العالقة
به ��ا  ،كما تخ�ضع جميع هذه المنظمات لمحدداتها  ،لذا نج ��د �أن هذه المنظمات متمثلة ب�إداراتها
وتق�ص ��ي ومتابعة حرك ��ة متغيراتها
تعم ��ل جاه ��ده وب�شتى الط ��رق والو�سائ ��ل للتعرف عل ��ى البيئة ِّ
ودرا�ستها لغر�ض اال�ستجابة لتلك المتغيرات.
وتق ��وم الإدارة بمراقبة التغيي ��ر البيئي والعمل على تكييف المنظم ��ة معه ،من خالل �إحداث
واطن
تغيي ��رات داخلي ��ة تتنا�سب مع التغيرات الخارجية� ،أو تقترب منها م ��ن خالل الموائمة بين َم ِ
الق ��وة ومواط ��ن ال�ضعف في المنظم ��ة ،وبين االتجاه ��ات المختلفة ف ��ي البيئة المتمثل ��ة بالفر�ص
والتهدي ��دات �أو م ��ا يعرف بم�صفوف ��ة ( )SWOT Matrixحيث تختلف الممار�س ��ات الإدارية من
خالل مدى ا�ستجابة تلك الإدارات للتغييرات البيئية لغر�ض تحقيق النجاح المنظمي(((.
وتتفاوت المنظمات فيما بينها في وعيها و�إدراكها لأهمية التغيير البيئي و�أثره على المنظمات
وف ��ي ت َو ُّجهاتها الفعلية لمتابع ��ة تلك التغيرات وا�ستيعابها  ،فوتيرة التغيي ��ر البيئي لي�ست ثابتة لكل
المنظمات والقطاعات التي تعمل فيها  ،فبع�ض تلك البيئات تت�سم بوتيرة تغيرات عميقة ومت�سارعة
والبع�ض الآخر يت�سم بتغيرات �أقل عمق ًا وت�سارع ًا.
((( عبد العزيز حبتور ( ،)2004الإدارة الإ�سرتاتيجية� :إدارة جديدة يف عامل متغري» ،عمان ،دار امل�سرية للن�شر والتوزيع� ،ص.142
((( طاهر حم�سن من�صور الغالبي (« ،)2009الإدارة الإ�سرتاتيجية :منظور منهجي متكامل» ،عمان ،دار وائل للن�شر� ،ص.552
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انطالق ًا مما تقدم يمكن تعريف التغير والتكيف البيئي وفق الآتي(((:
التكي ��ف البيئ ��ي :ي�شير ُب ْع ُد التك ُّي ِف البيئي �إلى الثب ��ات �أو اال�ستقرار في العنا�صر البيئية ذات
الت�أثي ��ر المبا�ش ��ر على ق ��رارات المنظمة مثل طلب ��ات الموردي ��ن �أو الزبائن الج ��دد والتح�سينات
واالبتكارات التقنية.
�أنماط التكيف البيئي
ي�ستجي ��ب الفرد ف ��ي مواقف الحي ��اة المختلفة ب�أ�ش ��كال متعددة وذلك يرتب ��ط بالفرد نف�سه
وبمق ��دار م ��ا يملك من خ�صائ�ص و�صف ��ات �شخ�صية من جهة كما يرتب ��ط بالموقف ونوع الإحباط
�أو ال�ص ��راع ال ��ذي يواجه الف ��رد وال�ضغوط التي تنتج ع ��ن ذلك من جهة �أخرى ،ول ��دى ا�ستعرا�ض
العدي ��د من الآراء الت ��ي تتناول ال�صحة النف�سي ��ة والتكيف النف�سي تبين �أن هن ��اك عدة ت�صنيفات
ل ��ردود الأفعال المتوقعة من الأف ��راد وهذه كلها �أنماط لأ�ساليب التكيف التي يتَّب ُعها الفر ُد لمواجهة
المواقف والتكيف معها.
ويعتب ��ر ت�صنيف (كاميرون) من �أهم ت�صنيفات التي تط َّرقت �إلى �أنماط التكيف حيث �ص َّنف
كاميرون �أنماط التكيف كما يلي(((:
ال�سيطرة على الموقف والو�صول �إلى الحل.
تجنب الموقف.
تطويق الموقف �أو المراوغة.
الهروب من الموقف �أو تجاهله.
ال�شعور بالتهديد والمعاناة من الخوف.
التغي ��ر البيئ ��ي :ي�شي ��ر التغي ��ر البيئي إ�ل ��ى درجة ع ��دم الت�أكد و إ�ل ��ى المخاطرة الت ��ي تواجه
الم�ؤ�س�سات ،وت�شير الأبحاث في التغير البيئي �إلى ٍّ
كل من  :التغير في ال�سوق ،التغير في التكنولوجيا،
التغير في درجة المناف�سة.

((( نهى �أحمد �أبو طه (� ،)2012أثر اال�ضطراب البيئي على عالقة التوجه اال�سرتاتيجي بالأداء الت�سويقي» ،درا�سة تطبيقية على
�شركات االت�صاالت يف العا�صمة الأردنية عمان ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة ال�شرق الأو�سط� ،ص 33-30
((( مفهوم التكيف والتوافق� ،إعداد حازم �ضاحي �شحادة 2014 ،بت�صرف.

%D8%A7%D9%-85%88%D9%87%D9%81%D9%85%D9%D9%/com.almanalmagazine.www//:http
88%%D9%84%D8%AA%88%D8%A7%D9%D9%-81%D9%8A%83%D9%D9%84%D8%AA
/82%81%D9%D8%A7%D9
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ثاني ًا� :أهمية درا�سة البيئة.

�إنّ ل � ِّ
وخ�صائ�ص تم ِّيزه عن بقية الأنظمة الأخرى  .كما �إن لكل مجتمع
�سمات
نظام � ٍّ
إداري ٍ
َ
�كل ٍ
ف ��ي المجتمع ��ات قدراته و�إمكانيات ��ه المادي ��ة والب�شرية التي ترتب ��ط بم�ستوى ودرج ��ة تطور ذلك
المجتمع والعالقات االجتماعية ال�سائدة فيه �ضمن مرحلة زمنية معينة.
ل ��ذا ف�إنّ اعتم ��اد بع�ض الممار�سات الإدارية التي حققت نجاح� � ًا في مجتمع ما �ضمن ظروف
معين ��ة ال يعن ��ي بال�ضرورة �أنّ تطبيق نف�س تلك الممار�سات الإداري ��ة ي�ؤدي �إلى تحقيق نف�س النجاح
في مجتمع �آخر في ظل ظروف بيئية مختلفة(((.
ويمك ��ن القول �أي�ض� � ًا �إ ّنه حتى في نف�س المجتم ��ع قد تختلف الممار�س ��ات الإدارية و�أ�ساليبها
وتوقيتاتها باختالف الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية وال�سمات الح�ضارية في تلك المرحلة.
�سبب لك ��ي نفتر�ض �أنّ مبد�أً م ��ن المبادئ الإدارية تت�س ��اوى فاعليته �أو
وف ��ي الواق ��ع ال يوجد ٌ
تتوح ��د �آث ��اره ف ��ي كل دولة من الدول � ،أو �أنّ ط ��رق الإدارة الناجحة في دولة معين ��ة �سوف تتاح لها
فر�ص النجاح نف�سها في بيئة �أخرى تختلف عنها اجتماعي ًا واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا  ،لأنّ كل مجتمع هو
بح ��دِّ ذاته نتاج الكثير من التفاعل ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والظروف والأزمات  ،وكلها
دت قيم ًا و�أنماط ًا من ال�سلوك ،بل و�سيكولوجي ًة خا�صة ل�شخ�صيته ومعتقداته.
بدورها و َّل ْ
توجه ��ات الإدارة لدرا�س ��ة البيئ ��ة يق ��وم عل ��ى �أ�سا� ��س االفترا� ��ض العلمي القائ ��ل بوجود
�إنّ ُّ
عالق ��ة ع�ضوي ��ة بين المنظمة الإداري ��ة والو�سط الذي تعمل فيه  ،فهي جزء من ��ه وتت�أثر به ب�صورة
ديناميكية(((.
توج ��ه َالجهود
وم ��ن هنا يت�ض ��ح ب�أنّ المنظم ��ات على اخت�ل�اف �أنواعها و�أهدافه ��ا عليها �أنْ ِّ
الفردي ��ة والجماعية لتحقيق المواءمة مع بيئتها الخارجي ��ة .و�أن ت�أخذ كل المتغيرات البيئية بنظر
االعتبار عند �صياغة خططها ،فاالهتمام البيئي في �سعي المنظمة لتحقيق �أهدافها ي�أتي من خالل
ك ��ون العمل في المنظمات يجري و�سط بيئة تت�سم ��م بالتعقيد والت�شابك الم�ستمر في مختلف �أوجه
الن�شاط  ،ولأنّ البيئة تمثل الإطار العام الذي توجد فيه المنظمة ويت�ضمن ذلك مختلف المتغيرات
البيئية ،والقيم الفكرية والح�ضارية والأبعاد المادية المختلفة  ،ولذلك ال يمكن  -وفق االتجاهات
الفكري ��ة الحديث ��ة ُ �-
إغفال أ� َث � ِ�ر المتغيرات البيئية و�آثاره ��ا الم�ستمرة على المنظم ��ات العاملة في
(1) Chister , Barnard , (1995) , “The Function of Executive” , Harvard University , press Gambridge .
P116.

((( علي كرمي اخلفاجي (�« ،)2011أثر العوامل والعقبات البيئية يف تخطيط وجناح احلمالت الرتويجية» ،درا�سة تطبيقية
وحتليلية يف عدد من ال�شركات الإنتاجية العراقية ،جملة جامعة بابل ،املجلد( ،)19العدد(� ،)1ص.20

الجنان

138

Al JINAN

المجتم ��ع  ،بل �إنّ البيئة الخارجي ��ة ومتغيراتها ت�شكل الآن الإطار الذي يمي ��ز الدرا�سات الميدانية
الحديثة عن المفاهيم والنظريات القديمة .
ثاني ًا� :أنواع البيئات المتغيرة.

تتفاع ��ل كل المنظمات عل ��ى اختالف �أنواعه ��ا و�أحجامها ،مع البيئة الخارجي ��ة لها وخا�صة
ذات العالقة بعمل وطبيعة تلك المنظمات حي ��ث �إنّ طبيعة هذا التفاعل ت�شتد
م ��ع بع�ض مك ِّونا ِته ��ا ِ
وت�صبح �أكثر و�ضوح ًا مع مكونات معينة ذات �أهمية مبا�شرة للمنظمة وفي مرحلة زمنية معينة تمر
بها تلك المنظمة(((.
فالمنظم ��ة التي تعمل عل ��ى تطوير خطوط الإنتاج فيه ��ا هي �أكثر اهتمام� � ًا بالتكنولوجيا من
منظمة �أخرى ال تعمل على �إدخال مثل هذا التطوير .وقد �أمكن في الآونة الأخيرة وبف�ضل النظريات
المعا�صرة الف�صل والتمييز بين نوعين �أ�سا�سيين من مكونات البينة وهي
البيئة العامة .General Environment
البيئة الخا�صة .Environment Specific
كم ��ا تم الت�أكيد عل ��ى �ضرورة و�أهمية ا�ستجاب ��ة الإدارة للتغيير البيئي ،ون�شي ��ر هنا �إلى �أبرز
مك ِّونات ٍّ
كل من البيئة العامة ،والبيئة الخا�صة.
�أو ًال :مكونات البيئة العامة:
المتغيرات االقت�صادية

وت�ؤث ��ر هذه المتغيرات ب�شكل �أ�سا�سي ف ��ي �أن�شطة المنظمات على اختالف �أنواعها حيث ت�ؤثر
الظ ��روف االقت�صادية الحالية والم�ستقبلية عل ��ى عمل و�أداء المنظمات وت�شمل هذه الظروف عدد ًا
كبير ًا من المتغيرات مثل االتجاهات الت�ضخمية ووتيرة الن�شاط االقت�صادي و�أ�سعار الفائدة.
المتغيرات ال�سيا�سية

تمث ��ل ال�سيا�سة العامة للدولة وقراراتها وخططها وتوجهاته ��ا والفل�سفة التي تقوم عليها على
م�ستوى النظرية والتطبيق مجموعة من المتغيرات الأ�سا�سية التي ت�ؤثر في عمل المنظمات و�إن كان
ه ��ذا الت�أثي ��ر يختلف من دولة �إلى �أخرى ،حيث نرى �أنّ اغل ��ب الحكومات في معظم البلدان تتدخل
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر في تنظيم حياة المجتمع والحياة االقت�صادية حيث تمثل الدولة البيئة
(1) Wrigt . L. , (1995) Strategic Management Concepts, Prentice- Hall Co. USA . P301.
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ال�سيا�سية والقانونية والناظمة والرقابية فت�صبح الممار�سات الإدارية للمنظمات والإفراد انعكا�س ًا
لهذه البيئة التي تت�أثر بها المنظمات و�أهدافها ومرونة حركتها والفر�ص الم�سموح لها با�ستغاللها،
،وذلك بح�سب الت�شريعات والأنظمة والتعليمات ال�سارية والتي تخ�ضع لها هذه المنظمات .
المتغيرات االجتماعية

ي�ؤث ��ر البناء االجتماع ��ي والعالقات ال�سائدة فيه ومنظومة القيم والأع ��راف والتقاليد ب�شكل
كبي ��ر ف ��ي طبيعة �سلوك المنظم ��ات والأفراد على حد �س ��واء .كما تت�أثر الهي ��اكل التنظيمية عموم ًا
بالمتغي ��رات والآث ��ار االجتماعية فالمجتمعات النامي ��ة تت�سم عموم ًا ب�سي ��ادة العالقات ال�شخ�صية
�أم ��ا في المجتمعات المتقدمة فالبع�ض منها وخا�ص ��ة المجتمع الياباني ا�ستطاع ا�ستثمار التما�سك
العائل ��ي ب�ص ��ورة مو�ضوعية لتطوي ��ر المنظمات وتح�سين كف ��اءة �أدائها ،والذي يعتب ��ر فيه النظام
القيم ��ي �أ�سا�س ًا لل�سلطة على عك� ��س المجتمعات الغربية حيث نجد �إن �سلطة القوانين والأنظمة هي
التي توجه عمل المنظمات.
المتغيرات التكنولوجية

تمث ��ل التكنولوجي ��ا مجموع ��ة م ��ن الأنظم ��ة والأ�سالي ��ب المادي ��ة والفكري ��ة الم�ستعمل ��ة في
تحوي ��ل المدخ�ل�ات �إلى مخرجات وتت�ضمن العل ��م والفن في �إنتاج وتوزيع ال�سل ��ع والخدمات .وهي
تمث ��ل مجموع ��ة المفاهيم والخب ��رات والأدوات التي ت�ستطيع المنظمات م ��ن خاللها تكييف البيئة
الخارجي ��ة وال�سيط ��رة عليها كما أ� ّنها تعني التطبي ��ق المنظم لح�صيلة المع ��ارف العلمية والمادية
وهي ظاهرة ح�ضارية واجتماعية ت�سهم ب�شكل ف ّعال في تر�صين النهو�ض الدائم والمتطور في �إطار
حركة المنظمات وعبر ن�شاطاتها المختلفة وقد �أثبتت العديد من الدرا�سات والأبحاث العلمية ب�أن
التكنولوجي ��ا ت�ؤث ��ر ب�شكل كبير في هي ��كل المنظمة و�سبل تحقيقها لأهدافها كم ��ا �أن ا�ستثمار نتائج
التط ��ور التكنولوجي يلعب دور ًا بارز ًا في تحديد ال�سلوك التنظيمي ب�شكل عام وفي تحقيق المنظمة
لأهدافها �إ�ضافة �إلى �أن قابلية الأفراد تت�أثر بنمط اال�ستجابة لمقت�ضيات التطور التكنولوجي .
مكونات البيئة الخا�صة

ت � ّ�م االتفاق بين الباحثي ��ن والمتخ�ص�صين بالدرا�سات البيئية عل ��ى مجموعة من المتغيرات
التي تمثل عنا�صر البيئية الخا�صة نذكر منها:
الزبائن  :Customersوهم الأفراد والمنظمات الأخرى التي تح�صل على ُمخ َرجات المنظمة
م ��ن ال�سلع والخدمات َ
مقابل تباد ُِل �أ�شيا َء �أخرى (نقود) تقدم �إليها ويمكن �أنْ يح�صل التبادل� ،إما
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مبا�شرة بين المنظمة والزبائن � ،أو من خالل منظمات �أخرى و�سيطة.
�ات م�شابه ًة لما تقدم ��ه المنظمة كما
المناف�س ��ون :وه ��م المنظمات التي تق ��دم ِ�س َلع ًا َ
وخدم � ٍ
تح�صل المناف�سة في مجاالت �أخرى من عمل المنظمة مثل مناف�ستها مع غيرها في الح�صول على
ال ُم ْدخالت ويمكن �أن يدخل في القطاع �أو الن�شاط الذي تعمل فيه المنظمة مناف�سون جدد �أو تظهر
منتوجات جديدة مناف�سة مما ي�ؤثر في المبيعات والأرباح.
الموردون :تح�صل المنظمة على مواردها من الموردين �أو المجهزين فهم يقدمون لها العمل
والتمويل والمواد الأولية والمعلومات والمعدات لغر�ض بقاء المنظمة �سائرة وهم ي�ؤثرون كذلك في
المنظمة من خالل نوعية المدخالت التي يقدمونها و�أ�سعارها وانتظام توريدها.
�أبعاد التحليل البيئي تت�ضمن الأبعاد الرئي�سية التالية:
تحليل الأداء :يجب �أنْ يبد�أ بمعرفة م�ستوى ن�شاط الأعمال  ،ويمكن �أن ي�ساعد في
تحديد �أيِّ
ِ
الإ�ستراتيجي ��ات يجب مراجعتها ،وعليه ف�إنّ تحليل الأداء يعتبر خطو ًة ال�ستقراء الو�ضع الذي تكون
عليه وحدة الأعمال ما يعك�س �أثره على اتخاذ القرار الإ�ستراتيجي.
تحلي ��ل الفجوة� :إن بروز فجوة بين م�ستوى الأداء المتوقع وم�ستوى الأداء المرغوب يجعل من
المحتمل ال َ
أخذ بعين االعتبار �إمكانية تغيير اال�ستراتيجية.
اال�ستراتيجيات الحالية وال�سابقة للمنظمة :يمكن مراجعة الإ�ستراتيجيات ال�سابقة والحالية
للمنظم ��ة وقد تبرز الإ�ستراتيجي ��ة بطريقة تختلف في الواقع عما كان يعتق ��د �أ ّنه يتبع �إ�ستراتيجية
معينة.
الم�ش ��كالت الإ�ستراتيجية:يجب �إخ�ضاعه ��ا للتحليل وذلك للت�أكيد على تل ��ك المواقف والتي
يعتبر الت�صرف فيها حتمي ًا �أو �ضروري ًا.
تحلي ��ل التنظيم الداخلي :يعتبر م�صد ًرا مهم ًا ٍّ
لكل م ��ن نواحي القوة ،وال�ضعف � .إنّ التنظيم
الداخل ��ي يمك ��ن �أن ي�ؤثر على تكلفة وجودة بع�ض الإ�ستراتيجي ��ات لذلك يجب �أن يكون هناك توافق
بين الإ�ستراتيجية والتنظيم الداخلي و�إذا لم تتوافق فغير ممكن �أن ُيكتب لال�ستراتيجية النجاح.
تحلي ��ل التكلف ��ة :وهي �إح ��دى المزاي ��ا التناف�سي ��ة الخا�صة وتمث ��ل �إحدى مج ��االت ال�ضعف
التناف�س ��ي وم ��ن المهم � اّأل يرتكز التحلي ��ل الداخلي على معرفة التكلفة المطلق ��ة بل معرفة التكلفة
الحالي ��ة والم�ستقبلية لأن الم�صادر الأولية لمزايا التكلفة ت أ�ت ��ي من المفهومين المترابطين ونعني
بهما اقت�صاديات الحجم و ُم ْنحنى الخبرة(((.
(1) https//:hrdiscussion.com/hr15354.html
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ثالث ًا� :أ�ساليب ت�صنيف البيئة

تع ��ددت �آرا ُء ووجه ��ات نظ � ِ�ر الباحثين حول �أ�سالي ��ب ت�صنيف البيئة وف ��ي المعايير التي يتم
اعتماده ��ا في هذا الت�صني ��ف ورغم هذا التباين في �آراء الباحثين فان هناك مجموعة من الأ�س�س
ق ��د اتَّفق �أغل � ُ�ب الباحثين عليها في عملية الت�صنيف هذه ومن أ�ه ��م الأ�ساليب التي تم على �ضوئها
ت�صنيف البيئة ما يلي:
البيئ ��ة الخارجي ��ة والبيئة الداخلية :وتق�س ��م البيئة وفق هذا الت�صنيف �إل ��ى نوعين رئي�س َّيين
هم ��ا البيئ ��ة الداخلية الت ��ي تتعلق بالمنظم ��ة ذاتها من حيث الأط ��ر الإدارية والفني ��ة العاملة فيها
والأنظم ��ة الر�سمية وغير الر�سمية والهياكل التنظيمي ��ة و�إجراءات و�سياقات تنفيذها والتكنولوجيا
الم�ستخدمة و�أنماط االت�صاالت ال�سائدة وغير ذلك مما يتعلق بالنظم الداخلية للمنظمة.
�أما البيئة الخارجية فهي ت�شمل جميع المتغيرات التي تقع خارج �إطار المنظمة ذاتها والتي ال
ت�ستطيع الت�أثير فيها ت�أثير ًا كبير ًا ومبا�شر ًا مثل النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي وغيرها
من المتغيرات الخارجية التي تمثل نتاجات خارجية ت�ؤثر في م�سار عمل المنظمة.
البيئ ��ة العامة والبيئة الخا�صة :يت�ضم ��ن مفهوم البيئة العامة الح ِّيز �أو الإطار الإقليمي الذي
تعمل فيه المنظمة المعنية بجميع متغيراته ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والتكنولوجية وتعد
مح ��دد ًا �أ�سا�سي� � ًا لحركة المنظمة في تنفيذ خططه ��ا و�سبل �أداتها للعمل وتحقي ��ق �أهدافها ويكون
مبا�شر وت�شترك كل المنظمات بوجود بيئة عامة لها.
ت�أثير هذه المتغيرات غير
ٍ
�أم ��ا البيئة الخا�صة فت�شمل المتغيرات الأكثر والأق ��رب �صل ًة بها والأكثر تفاع ًال وعالقة معها
في ميدان تفاعلها مع المجتمع  ،مثل الزبائن والمناف�سين والمجهزين وغيرهم ،وغالب ًا ما ي�صعب
و�ض ��ع ح ��دود فا�صلة بين البيئتين العامة والخا�صة ،نظر ًا لتع ُّق ��د العالقات القائمة ،و�صعوبة ف�صل
المتغيرات المتعلقة لكل منها وحركتها الم�ستمرة(((.
البيئ� � ُة الم�ستقر ُة والبيئة غير الم�ستقرة :يمثل اال�ستق ��رار م�س�ألة ن�سبية ،ويعتمد هذا العامل
�أحيان� � ًا �أ�سا�س� � ًا لت�صنيف البيئة  ،فهناك بيئ ��اتٌ م�ستقرة ن�سبيا كما هو الح ��ال بالن�سبة للمتغيرات
والقي ��م االجتماعية الرا�سخة في المجتمع والتي تتغير ببطء �شدي ��د وكذلك الحال بالن�سبة للمناخ
التنظيمي ال�سائد في �إطار عالقات المجتمع والتي غالب ًا ما تت�صف بالثبات الن�سبي.
�أما البيئة غير الم�ستقرة �أو المتحركة ،ف�إنها تت�صف بالتغيير المتوا�صل والم�ستمر في حركة
لمتغيرات �سريع ِة التغيير كم ��ا هو الحال بالن�سبة للأ�سع ��ار والمناف�سة ودخول
مكوناته ��ا ،وتخ�ض ��ع
ٍ
(1) Daft , Richard , l. ( 2001) ,Organization Theory and Design, south – western , Thomson leaming ,
Australia . P298.
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�أ�سواق جديدة والتطورات التكنولوجية وغيرها فهي كلها متغيرات تت�سم بالتغير الم�ستمر(((.
المطلب الثاني :فاعلية القرارات الإ�ستراتيجية
نقاط  ،جاء ف ��ي مقدمتها :مفهوم اتخاذ
ُي�س ِّل ��ط الباح ��ثُ ال�ضو َء في هذا المطلب عل ��ى ِع ّدة ٍ
الق ��رار ،مراحل عملية اتخاذ القرار ،بالإ�ضافة �إلى قيا�س فاعلية القرار الإ�ستراتيجي ،كما تح ّد َث
الباحثُ في هذا المطلب عن العوامل الم�ؤ ِّثرة على فاعلية اتخاذ القرار ،و�أي�ض ًا المراحل التي يجب
على المنظمات القيام بها لتحقيق متطلبات القرار الإ�ستراتيجي الفعال ،وذلك كالتالي:
�أو ًال :مفهوم اتخاذ القرار

�إنّ عملي ��ة اتخ ��اذ القرار تعتبر م ��ن الم�س�ؤولي ��ات الرئي�سية التي يحملها المدي ��ر على عاتقه
،و�أه ��م عام ��ل فيها ،هم الأ�شخا�ص الذين يتخ ��ذون القرارات ،حيث تعتبر عملي ��ة اتخاذ القرارات
عمل القي ��ادة الإدارية ،وهي نقطة
ج ��زء ًا م ��ن حل الم�شكلة ،لذلك تعتبر الق ��رارات الإدارية جوه َر ِ
االنطالق بالن�سبة لجميع الن�شاطات والت�صرفات التي تتم داخل المنظمة.
و ُيع َّبر عن عملية اتخاذ القرار ب�أنها :اختيار بديل من بين عدة خيارات أُ�خرى  ،وهذا يتطلب
غير م ؤ� َّكدة وبالتالي ف�إنّ ذلك
ا ِّتخ ��اذ �إج ��راءات  ،ومن الممكن �أن يكون ذلك تحت �ضغوط وظروف ِ
من الممكن �أن ُيع ِّر�ض متخذي القرار للخطر في الو�صول �إلى الهدف المطلوب(((.
وانطالق ًا من ذلك يمكن تعريف ا ِّتخاذ القرار على �أ ّنهُ:
ع َملي� � ٌة عقالني� � ٌة ر�شيدة ،تتبلور ف ��ي االختيار بين بدائل متع ��ددة ذات موا�صفات تتنا�سب مع
الإمكانات المتاحة والأهداف المطلوبة(((.
كم ��ا لخ�صها (ياغي) ب�أنها عملية اختيار واعية لأح ��د البدائل من بين مجموعة من البدائل
المتاحة لتحقيق هدف معين �أو لمعالجة م�شكلة قائمة(((.
ُ
عملية ا ِّتخا ِذ القرار.
مراحل
ثاني ًا:
ِ

يعتق ��د بع�ض العلماء �أنّ اتخاذ �أيِّ قرا ٍر يمر بمراحل وخطوات عديدة ومعروفة ومتفق عليها،
((( علي كرمي اخلفاجي ( ،)2011مرجع �سبق ذكره� ،ص.20
(2) Russel-jones, neil “the decision making pocketbook” british, management pocketbooks ltd, 2000,
p5.

((( حممد ال�صرييف (« ،)2003مفاهيم �إدارية حديثة ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن� .ص.35
((( حممد عبد الفتاح ياغي (« ،)2005اتخاذ القرارات التنظيمية” ،يا�سني للخدمات الطالبية واملكتبية ،عمان ،الأردن ،ط،3
�ص.16
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واالخت�ل�اف فق ��ط يكون في مهارة القيام به ��ذه الخطوات ،ومدى تواف ��ر المعلومات التي تخدم كل
مرحل ��ة ،وبمدى وجود نظام فعال لالت�صال ي� ��ؤدي �إلى فهم الأمور المختلفة والتفاعل معها ل�صالح
باعها عند
المنظم ��ة ،وفيم ��ا يلي َع ْر ٌ�ض لخطوات اتخ ��اذ القرار التي ينبغي على متخذي الق ��رار ا ِّت ُ
مواجهة م�شكلة معينة(((.
تعريف وتحديد الم�شكلة.
تحليل الم�شكلة.
تنمية بدائل الحل.
تقييم بدائل الحل.
اختيار البديل الأن�سب.
تنفيذ الحل.
التقييم والرقابة على الحل.
وي ��رى القذافي خلف محمد عبد الوه ��اب �أن عملية القرار الإ�ستراتيجي تمر في �ست مراحل
هي(((:
المرحلة الأولى� :إن�شاء بيئ ٍة ب ّناءة التخاذ القرار ،وتت�ضمن:
 تحديد الهدف �أو الأهداف المراد تحقيقها. ت�شجيع الم�شاركين على الم�ساهمة في المناق�شات ،والتحليل دون خوف. تحديد الإ�ستراتيجيات والأ�ساليب الالزمة لحل الم�شكلة. تحديد َمنْ لهم �صالحي ُة اتخاذ القرار في هذا ال�ش�أن �سوا ًء كانوا �أفراد ًا �أم جماعات. االتفاق على قواعد العمل ،والكيفية التي �سيتم بها اتخاذ القرار النهائي.المرحلة الثانية :تحديد الم�شكلة ،وتحليل عنا�صرها ،وتت�ضمن:
 تحديد الظروف المحيطة بالم�شكلة ،والعوامل المرتبطة بالقرار ،وتحليلها. تحديد الأ�سباب التي �أ ّد ْت �إلى الم�شكلة.رئي�س ينبثق عنه عدة �أ�سئلة فرعية.
 �صياغة الم�شكلة في �س� ٍؤال ٍ التعرف على عوائق القرار.المرحلة الثالثة :اال�ستك�شاف وجمع المعلومات.
(((زيد منري عبوي (« ،)2010دور القيادة الرتبوية يف اتخاذ القرارات الإدارية” ،عمان ،الأردن ،دار ال�شروق للن�شر والتوزيع،
�ص.242
((( مركز املن�شاوي للدرا�سات والبحوث ،اتخاذ القرار مفهومه مراحله مهاراته و�أ�ساليب تنميته.
com.minshawi.www//:http
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 تحديد المعلومات المطلوبة ،وكيفية الح�صول عليها. �سد الثغرات في المعلومات المطلوبة.المرحلة الرابعة :المفا�ضلة.
 و�ضع الحلول البديلة لكل الأ�سئلة المطروحة. تحديد القواعد �أو المعايير الالزمة لالختيار من بين البدائل. تحديد النتائج المتوقعة لكل بديل.المرحلة الخام�سة� :إ�صدار القرار.
 �إعطاء عملية �صنع القرار وقتًا كاف ًيا من حيث التفكير ،والتقويم. اختيار البديل الأف�ضل من البدائل المطروحة. مراجعة ما �إذا كان القرار خال�صة التفكير الجمعي لجميع الم�شاركين.المرحلة ال�ساد�سة :المتابعة والتقويم.
 و�ضع خطة و�آليات لتنفيذ القرار. �إعداد نظام دقيق للمتابعة والتقويم.ثالث ًا :قيا�س فاعلية القرار الإ�ستراتيجي

تعتم ��د الفاعلية في اتخاذ القرارات على مدى ق ��درة متخذ القرار على االختيار بين البدائل
المتاحة للم�شكلة مو�ضوع القرار ،وهذا ال يتم �إال �إذا تم االختيار نتيجة درا�سة علمية وتقدير �صحيح
للواق ��ع .ويت ��م ذلك عندما يح�صل متخ ��ذ القرار على �أكبر قدر من المعلوم ��ات عن الم�شكلة ،وعن
البدائ ��ل المتاحة لديه م ��ن م�صادرها المختلفة قبل اتخ ��اذ القرار ،فالقرار الفع ��ال هو الذي يتم
اتخ ��اذه في ظل نظرة �شاملة للتنظيم ومحيطه ،ولي�س في �ضوء نظرة قا�صرة على م�شكلة محلية �أو
وقتي ��ة ،الأمر ال ��ذي يتطلب من متخذ القرار �أن يوازن بين المخاطر التي قد ي�سببها اتخاذ القرار،
مح�ص
والمزاي ��ا التي قد يجلبها ،ف ��كل بديل من البدائل المتاحة �أمام �أي متخ ��ذ للقرار يجب �أن ُي َّ
لمعرفة مدى الأف�ضلية التي ينطوي عليها.
وبنا ًء على ذلك ف�إنّ هناك ثالثة معايير يمكن من خاللها قيا�س فاعلية اتخاذ القرارات هي
كالآتي(((:
((( حممد عبد الفتاح ياغي ( ،)2002اتخاذ القرارات التنظيمية ،عمان ،الأردن ،دار املناهج للن�شر والتوزيع� ،ص.22
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جودة القرار.
قبول القرار.
التوقيت الالزم التخاذ القرار.
ُ
العوامل الم�ؤ ِّثرة على فاعلية القرار اال�ستراتيجي.
رابع ًا:

يمكن ت�صنيف العوامل الم�ؤثرة على فاعلية اتخاذ القرار اال�ستراتيجي �إلى �أربعة عوامل يتم
التطرق �إليها على النحو الآتي(((:
العوامل الإن�سانية :وتتمثل في:
�شخ�صي ��ة متخذ القرار� :إنّ �شخ�صية متخذ القرار مهمة ،وكذلك عواطفه وقيمه وخبرته في
العم ��ل ومرك ��زه االجتماعي ،وحالته النف�سية عند اتخاذ القرار ،ف ��كل هذه العوامل ت�ؤثر في فاعلية
اتخ ��اذ القرارات لأن متخذ القرار �سواء �أكان ف ��ردا �أم جماعة �أم ع�ضوا في مجتمع يت�أثر بما يت�أثر
به غيره ،وكل ذلك ينعك�س على �سلوكه.
الم�ساعدون والم�ست�شارون والمتخ�ص�صون :ف�أ�سلوب تفكيرهم ،وطريقة عر�ضهم للمو�ضوعات
ت�ؤث ��ر في فاعلية القرار ولهذا على متخذ الق ��رار �أن يختارهم من ذوي الميول المتباينة حتى يخلق
جوا م�ؤاتيا للأفكار المبدعة.
المر�ؤو�س ��ون :ه�ؤالء الينبغي النظر �إليه ��م ك�أدوات ميكانيكية مجردين من كل معرفة وقدرة،
هات نظرهم في �إيجاد الحلول التي َيختار مت ُ
َّخذ
ووج ِ
ب ��ل من الممكن �أن ي�ساهموا من خالل �آرائهم ْ
القرار من بينها البديل الأف�ضل.
العوامل التنظيمية(الإدارية) :وتتمثل في:
المركزية ال�شديدة وعدم تفوي�ض ال�صالحيات
عدم و�ضوح االخت�صا�صات وتداخلها
االت�صاالت الإدارية وفاعليتها
نطاق الإ�شراف الذي يكون للمدير على مر�ؤو�سيه.
العوامل البيئية :وتتمثل في:
طبيعة النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي للدولة.
((( نواف كنعان ( ،)1999اتخاذ القرارات التنظيمية بني النظرية والتطبيق ،عمان ،الأردن ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع� ،ص.35
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ان�سجام القرار مع ال�صالح العام
التقاليد االجتماعية والقيم الدينية.
الن�صو�ص الت�شريعية ،وت�شمل الأنظمة واللوائح والتعليمات
التقدم التكنولوجي.
ال�ضغوط الخارجية وال�ضغوط الداخلية:
ال�ضغوط الخارجية وتتمثل بالآتي:
الر�أي العام
النواحي االقت�صادية
العالقات االجتماعية لمت ِّخذ القرار خارج نطاق العمل.
الأجهزة الإعالمية والرقابية.
ال�ضغوط الداخلية وتتمثل بالآتي:
�ضغوط الر�ؤ�ساء
�ضغوط التنظيمات غير الر�سمية
الوقت
خام�س ًا :المراحل التي يجب على المنظمات القيام بها لتحقيق متطلبات القرار الإ�ستراتيجي
الف ّعال.
هن ��اك عدة نق ��اط يجب عل ��ى المنظمات ا ِّتباعه ��ا لتحقيق متطلب ��ات الق ��رار الإ�ستراتيجي
الفعال(((.
جمع البيانات والمعلومات والمعطيات المتعلقة بالم�شكلة.
التح�س�س واليقظة لأمور الم�ستقبل.
ح�ساب االحتماالت المتوقعة.
المرونة العالية لدى �صانعي ومتخذي القرار.
الجاذبية الفنية.
الب�صيرة وال�شعور بال�شجاعة.
((( �سامي تي�سري �سلمان ( ،)1989كيف تنمي قدرتك على اتخاذ القرار ،نيويورك ،مركز الأفكار العاملية� ،ص.259
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المبحث الثالث :الإطار ال َم ْيداني للدرا�سة
تحليل الخ�صائ�ص الديموغرافية لأفراد َع ِّين ِة الدرا�سة:
التوزيع التكراري لمفردات عينة الدرا�سة ح�سب الجن�س:
جدول رقم ( )2توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغير الجن�س
Frequency

Percent

Mean

Std. Deviation

Mode

التكرارات

النسبة المؤية

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المنوال

ذكر

9

%64.3

أنثى

5

%35.7

Total

14

100%

المتغيرات

0.49

1.35

1

الم�صدر :من �إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل الإح�صائي (.)SPSS

التوزيع التكراري لمفردات عينة الدرا�سة ح�سب العمر:
جدول رقم ( )3توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق العمر.
Frequency

Percent

Mean

Std. Deviation

Mode

التكرارات

النسبة المؤية

الوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

المنوال

 21-30سنة
 31-40سنة
41-50سنة
 51سنة فأكثر

0
2
3
9

0
14.3%
21.4%
64.3%

Total

14

100%

المتغيرات

3.50

0.75

الم�صدر :من �إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل الإح�صائي (.)SPSS
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4

التوزيع التكراري لمفردات عينة الدرا�سة ح�سب الم�ؤهل العلمي:
جدول رقم ( )4توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق الم�ؤهل العلمي.
Frequency

Percent

Mean

Std. Deviation

Mode

التكرارات

النسبة المؤية

الوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

المنوال

اعدادية

0

0

جامعي

0

0

ماجستير

3

21.4%

دكتوراه

11

78.6%

Total

14

100%

المتغيرات

0.42

3.78

4

الم�صدر :من �إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل الإح�صائي (.)SPSS

التوزيع التكراري لمفردات عينة الدرا�سة ح�سب �سنوات الخبرة:
جدول رقم ( )5توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق �سنوات الخبرة.
Frequency

Percent

Mean

Std. Deviation

Mode

التكرارات

النسبة المؤية

الوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

المنوال

1-5سنوات
5-10سنوات
10-15سنة
15-20سنة

1
2
3
8

7.2%
14.3%
21.4%
57.1%

أكثر من  20سنة

0

0

Total

14

100%

المتغيرات

3.28

0.99

الم�صدر :من �إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل الإح�صائي (.)SPSS
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4

التوزيع التكراري لمفردات عينة الدرا�سة ح�سب الم�ستوى الوظيفي:
جدول رقم ( )5توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق الم�ستوى الوظيفي.
Frequency

Percent

Mean

Std. Deviation

Mode

التكرارات

النسبة
المؤية

الوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

المنوال

موظف إداري

4

28.6%

مدرس

2

14.3%

رئيس قسم

2

14.3%

عميد كلية

6

42.9%

Total

14

100%

المتغيرات

1.81

3.28

5

الم�صدر :من �إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل الإح�صائي (.)SPSS
ثبات الأداة( ،ثبات فقرات الدرا�سة):Reliability ،

تعتب ��ر الم�صداقي ��ة والثب ��ات من �أه ��م المو�ضوع ��ات التي ته ��م الباحثين من حي ��ث ت�أثيرها
البال ��غ ف ��ي �أهمية نتائج البحث وقدرته على تعميم النتائج .وترتب ��ط الم�صداقية والثبات بالأدوات
الم�ستخدمة في البحث ومدى قدرتها على قيا�س المراد قيا�سه  ،ومدى ِد ّق ِة القراءات الم�أخوذة من
تل ��ك الأدوات وبعد تطبيق م�ؤ�شر (�ألفا كرونباخ) Cronbach,s Alpha ،على جميع الأ�سئلة والتي
بلغت (� ،)14س�ؤا ًال كانت نتيجة معامل الفا كرونباخ ( ،)0.872مما يدل على القدرة العالية لأداة
مت من �أجله .والجدول الآتي يو�ضح ذلك:
الدرا�سة على قيا�س ما ُ�ص ِّم ْ
الجدول رقم ( ،)6معامل الثبات بطريقة (�ألفا كرونباخ)
Reliability Statistics
N of Items

Cronbach›s Alpha

14

0.872

الم�صدر� :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج (.)SPSS

تحليل عبارات الدرا�سة:

�دام المتو�س ��ط الح�سابي واالنحراف المعي ��اري ،للعينة الواح ��دة للت�أكد من مدى
ت � َّ�م ا�ستخ � ُ
موافق ��ة �أف ��راد عينة الدرا�سة على جميع عبارات الدرا�سة ،والتي ت ��م ت�صني ُفها �ض ْمنَ عد ِة محاو َر،
�سيتم �شرحها كالآتي:
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�أو ًال :بيئة الجامعة الداخلية والخارجية:
جدول رقم ( ،)7يو�ضح �آراء �أفراد العينة حول محاور الدرا�سة
غير موافق بشدة
2
1

المتغيرات
ت

محايد

غير موافق
3

موافق
4

موافق بشدة
5

Q1

%
0

ت
0

%
0

ت
0

%
1

ت
7.1

%
ت
%
5 57.1 8

الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المحور
األول

35.8

4.28

0.61

Q2

0

0

3

21.4

1

7.1

71.4 10

0

0

3.50

0.85

Q3

0

0

1

7.1

6

42.9

50.0

0

0

3.42

0.64

3.73

0.50

Q4

0

0

1

7.1

5

35.7

6

42.9

14.3

3.64

0.84

Q5

0

0

0

0

0

0

4

71.4 10 28.6

4.71

0.46

Q6

1

7.1

2

14.3

2

14.3

5

35.7

4

28.6

3.64

1.27

Q7

1

7.1

2

14.3

2

14.3

7

50.0

2

14.3

3.50

1.16

3.87

0.75

7

المتوسط الحسابي العام للمحور األول
2

المحور الثاني

المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور الثاني

الم�صدر� :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج (.)SPSS

ثاني ًا :فاعلية القرارات اال�ستراتيجية:
جدول رقم ( ،)8يو�ضح �آراء �أفراد العينة حول محاور الدرا�سة
غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

1

2

3

4

5

المتغيرات

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري
1.18

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

Q1

1

7.1

3

21.4

4

28.6

4

28.6

2

14.3

3.21

Q2

0

0

3

21.4

4

28.6

5

35.7

2

14.3

3.42

1.01

Q3

1

7.1

2

14.3

9

64.3

2

14.3

0

0

2.85

0.77

Q4

0

0

2

14.3

2

14.3

6

42.9

4

28.6

3.85

1.02

Q5

0

0

2

14.3

1

7.1

6

42.9

5

35.7

4.0

1.03

Q6

1

7.1

5

35.7

5

35.7

2

14.3

1

7.1

2.78

1.05

Q7

0

0

2

14.3

7

50.0

3

21.4

2

14.3

3.35

0.92

3.35

0.78

المتوسط الحسابي العام للمحور األول

الم�صدر� :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج (.)SPSS
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نتائج الدرا�سة وتو�صياتها:
�أو ًال :نتائج الدرا�سة:

تت�ص ��ف البيئة الداخلية في جامعة الجنان بالتن ُّوع باالخت�صا�صات العلمية والتدري�سية وذلك
بن�سبة (.)%85
نتائج درا�س ِة ت�أثير التغ ُّي ِر والتك ُّيف البيئي على فاعلية القرارات الإ�ستراتيجية �إيجابي ًة
�أثبت � ْ�ت ُ
كبي ��ر ًة ،حيث �إنّ التزاي ��د الم�ستمر في عدد الجامع ��ات الحكومية والخا�صة يجع ��ل جامعة الجنان
فكر �إ�ستراتيجي ف ّعال.
تتكيف مع احتياجات المناف�سة ال�شديدة وذلك ناب ٌع من ٍ
َ
اتخاذ
�أثبتت نتائج درا�سة ت�أثير التغير والتكيف البيئي على فاعلية القرارات اال�ستراتيجية �أنّ
وامتالكهم المعرف َة
الق ��رارات اال�ستراتيجي ��ة في جامع ��ة الجنان ،ي ِت ُّم بمراع ��ا ِة ُقدُرات العاملي ��ن
ِ
الالزمة لتنفيذ تلك القرارات.
بلغ ��ت العالق ��ة االرتباطية بي ��ن التغير والتكي ��ف في بيئة جامع ��ة الجنان الداخلي ��ة وفاعلية
الق ��رارات اال�ستراتيجي ��ة ( ،)0.69مما يدل على �أنّ التغير والتكيف ف ��ي البيئة الداخلية للجامعة
ي�ساهم بن�سبة ( )%38من فاعلية القرارات المتخذة في الجامعة.
بلغ ��ت العالق ��ة االرتباطي ��ة بين التغي ��ر والتكيف ف ��ي بيئة جامع ��ة الجنان المحلي ��ة وفاعلية
الق ��رارات اال�ستراتيجي ��ة ( ،)0.58مما يدل عل ��ى �أنّ التغير والتكيف في البيئ ��ة المحلية للجامعة
ي�ساهم بن�سبة ( )%34من فاعلية القرارات المتخذة في الجامعة.
توج ��د هن ��اك فرو ٌق ف ��ي �إجاب ��ة المبحوثين ح ��ول ت�أثير التغي ��ر والتكيف البيئي عل ��ى فاعلية
القرارات الإ�ستراتيجية ُت ْعزى للمتغيرات الديموغرافية.
ثاني ًا :تو�صيات الدرا�سة:
يو�صي الباحث القائمين على اتخاذ القرارات الإ�ستراتيجية بمراعاة �أن تخدم تلك القرارات
�أهداف الجامعة ،حيث كانت الإجابات ت�شير �إلى الحيادية في تلك الفقرة.
يو�ص ��ي الباحث القائمي ��ن على اتخاذ القرارات با�ست�شارة العاملي ��ن من �أجل ت�سهيل قبولهم
لتلك القرارات.
يو�صي الباحث ب�إجراء درا�سة �شاملة ومعمقة للمعلومات المرتدة جراء عملية اتخاذ القرار.
عمل مهمتُها م�ساع ��دة العاملين في الجامعة على
يو�ص ��ي الباح ��ثُ �إدار َة الجامعة ب َعقْد ِو َر�ش ٍ
طرق تنفيذ القرارات.
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الم�صادر والمراجع:
�أو ًال :الكتب.

�أم ��وري ه ��ادي كاظ ��م ،و آ�خ ��رون« ،)2013( ،الإح�ص ��اء التطبيق ��ي� ،أ�سل ��وب تحليل ��ي با�ستخدام
( ،»)SPSSدار الذاكرة للن�شر والتوزيع ،العراق ،بغداد.
زي ��د منير عبوي (« ،)2010دور القيادة التربوية في اتخاذ القرارات الإدارية» ،عمان ،الأردن ،دار
ال�شروق للن�شر والتوزيع.
�سام ��ي تي�سير �سلمان (« ،)1989كي ��ف ُت َن ِّمي قدرتك على اتخاذ الق ��رار» ،نيويورك ،مركز الأفكار
العالمية.
طاهر مح�سن من�صور الغالب ��ي (« ،)2009الإدارة الإ�ستراتيجية :منظور منهجي متكامل» ،عمان،
دار وائل للن�شر.
طباج ��ة ،يو�سف عب ��د الأمير ( ،)2011منهجية البحث ،تقنيات ومناه ��ج ،جدولة وتحليل البيانات
با�ستخدام البرنامج الإح�صائي الإلكتروني  ،spssلبنان ،بيروت ،دار المحجة البي�ضاء ،ط.2
عب ��د العزي ��ز حبت ��ور (« ،)2004الإدارة الإ�ستراتيجية� :إدارة جديدة في عال ��م متغير» ،عمان ،دار
الم�سيرة للن�شر والتوزيع.
محمد ال�صيرفي (« ،)2003مفاهيم �إدارية حديثة» ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.
محم ��د عبد الفت ��اح ياغي (« ،)2002اتخ ��اذ الق ��رارات التنظيمية» ،عم ��ان ،الأردن ،دار المناهج
للن�شر والتوزيع.
محم ��د عب ��د الفتاح ياغ ��ي (« ،)2005اتخاذ الق ��رارات التنظيمي ��ة» ،يا�سين للخدم ��ات الطالبية
والمكتبية ،عمان ،الأردن ،ط،3
ن ��واف كنعان (« ،)1999اتخ ��اذ القرارات التنظيمية بين النظرية والتطبي ��ق» ،عمان ،الأردن ،دار
الثقافة للن�شر والتوزيع.
ثاني ًا :الر�سائل والأطاريح:

نه ��ى �أحم ��د �أبو ط ��ه (�« ،)2012أثر اال�ضط ��راب البيئي على عالق ��ة التوج ��ه الإ�ستراتيجي بالأداء
الت�سويقي» ،درا�سة تطبيقية على �شركات االت�صاالت في العا�صمة الأردنية عمان ،ر�سالة ماج�ستير،
جامعة ال�شرق الأو�سط
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: المجالت والدوريات:ثالث ًا

 «�أث ��ر العوامل والعقب ��ات البيئية ف ��ي تخطيط ونج ��اح الحمالت،)2011( عل ��ي كري ��م الخفاج ��ي
، مجلة جامعة بابل، درا�سة تطبيقية وتحليلية في عدد من ال�شركات الإنتاجية العراقية،»الترويجية
.)1( العدد،)19(المجلد
:المواقع الإلكترونية
https://hrdiscussion.com/hr15354.html
http://www.minshawi.com
http://www.almanalmagazine.com/%D985%%D981%%D987%%D98%
8%D985-%%D8%A7%D984%%D8%AA%D983%%D98%A%D981-%
%D988% %D8%A7%D984% %D8%AA%D988% %D8%A7%D981%
%D982%/
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